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Abstract
After Konoe’s Statement on January 16, 1938, Shigeharu Matsumoto, a China observer 
and liberal intellectual, criticized the Statement disregarded the condition of China and 
started to get involved in the peace initiatives towards China. This article aims to 
reexamine Matsumoto’s involvement in 1938 and portray a more comprehensive image of 
Matsumoto through a historical approach. This article first examines Matsumoto’s 
perception of China and Japan’s China policy. Then by comparing the records of related 
persons in both countries, the paper seeks to comprehend Matsumoto’s role in the peace 
initiatives and compare the plans he proposed to Chinese counterparts and Japan’s 
policies. The article argues that Matsumoto’s hope to end the Sino-Japanese War earlier 
was consistent, while his approach changed from continuing negotiating with Chiang Kai-
shek to forcing Chiang to resign and negotiating with Wang Ching-wei. Initially he tried to 
strike a balance between his perception of China and the Japanese government’s policies, 
but later he abandoned his former perception and decided to follow the Japanese 
government instead, pursuing Chiang’s resignation and the split of the Nationalist 
Government. In the end, his peace initiatives fell apart. Wang Ching-wei’s defection failed 
to force Chiang to resign. On the contrary, the will to fight against Japan among the 
Chinese government and its people was strengthened, leaving little room for peace talks. It 
is said that the Sino-Japanese relations slid from a saveable situation to a tragically 
hopeless situation in 1938. By elaborating Matsumoto’s involvement in 1938, to some 
extent, this article illustrates how such a tragedy was brought about.
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（7） Gerald E. Bunker. (1972) The Peace Conspiracy: Wang Ching-wei and the China War, 1937-1941 . Cambridge 
















Into the Tiger ’s Denというタイトルで英語版になったが、出版されなかった。中国語原稿は 2004年に高宗
武の孫・高昕に発見された。『高宗武隠居華盛頓遺事』は高宗武の遺留書簡によって書かれたもので、書
簡の原文が多く掲載されている。
（11） 1937年 12月に北京で成立し、日本占領下の華北を統治した地方傀儡政権である。1940年 3月に汪兆銘政
権に吸収され、華北政務委員会へと改編され日本敗戦まで続いた。





（14） 松本重治（1938a）「事變第二期に入る」『改造』第 20巻、第 2号、51-52頁。
（15） 前掲、『上海時代（下）』、263頁。
（16） 矢内原忠雄（1937）「支那問題の所在」『中央公論』第 52巻、第 2号、9頁。















（25） 松本重治（1937a）「西安事變の中間報告」『改造』第 19巻、第 2号、80-82頁。
（26） 1937年 6月に日本外交協会第 190回例会における松本の講演。松本重治（1937b）「支那の中心勢力を解剖
す――上海に展開する國際通信戰――」アジア歴史資料センター、B0203091500、第 11画像。
（27） 同上、第 10画像。












































（62） 1938年 3月に日本の中支那派遣軍が南京で樹立した地方傀儡政権であり、1940年 3月に汪兆銘政権に編
入された。
（63） 前掲、「直蹈虎穴秘檔」、189-190頁。















（76） 同上、292頁。The Peace Conspiracy: Wang Ching-wei and the China War, 1937-1941, p.77.
（77） 前掲、『悲劇の証人』、134-136頁。
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